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Shallow landslide is the slope failure phenomenon that frequently occurs in 
tropical rainforest region such as Malaysia. While fine root distribution for grass with 
depth is consistent and easily defined, the fine root network plays an important role 
as geosynthetic mesh by providing apparent enhanced cohesion that increases the 
strength of the soil. This study is aimed to evaluate the effects of grass on shallow 
slope stability in terms of soil moisture variation and to develop 1D soil moisture 
suction due to grass water uptake. The numerical simulation modelling was applied 
based on the literature review results to obtain the most appropriate condition to 
replicate the grass water uptake within the soil slope. The transpiration was solely 
based on six types of grass which have significantly altered the matric suction or 
moisture variation distribution on an unsaturated soil slope. The types of grass were 
Axonopus Compressus, Pennisetum Purpureum, Andropogon Gayanus, Brachiaria 
Humidicola, Melinis Minutiflora and Digitaria Eriantha. The assessment of slope 
stability due to the influence of six type of grasses induced suction was provided in 
this research. The length of grass roots are different for all grasses, ranging from 
0.3048 m up to 4.000 m. Results of safety factor demonstrated that shallow slope 
stability is sensitive to pressure head. The factors of safety for all grasses are ranging 
from 2.8800 until 3.1860.  A value which is greater than 1 represents the stability of 
the slope. This research delivers a strongly belief that Axonopus Compressus grass 
absorb water way faster from others with factor of safety of 3.0670 and is beneficial 














Tanah runtuh cetek adalah fenomena kegagalan cerun yang sering berlaku 
masalah geoteknikal di kawasan hutan hujan tropika seperti Malaysia. Bagi rumput 
di mana pengagihan akar bergantung pada kedalaman adalah konsisten dan mudah 
ditakrifkan, rangkaian akar memainkan peranan yang penting sebagai jaringan 
geosintetik dengan menyediakan panduan jelas yang dipertingkatkan untuk 
meningkatkan kekuatan tanah. Kajian ini adalah untuk menilai kesan rumput pada 
kestabilan cerun cetek dari segi perubahan kelembapan tanah dan membangunkan 
1D untuk sedutan kelembapan tanah mengenai pengambilan air dari rumput yang 
terlibat. Pemodelan simulasi berangka telah digunakan berdasarkan keputusan kajian 
literatur untuk mendapatkan keadaan yang paling sesuai untuk mendapatkan kadar 
pengambilan air rumput di cerun tanah. Transpirasi adalah berdasarkan kepada enam 
jenis rumput di mana ia telah mengubah dengan ketara matrik pengedaran sedutan 
atau kelembapan perubahan pada cerun untuk tanah tak tepu. Kajian ini dapat 
disimpulkan bahawa enam rumput seperti Axonopus compressus, Pennisetum 
purpureum, Andropogon Gayanus, Brachiaria Humidicola, Melinis Minutiflora dan 
Digitaria Eriantha telah digunakan. Penilaian kestabilan cerun disebabkan oleh 
pengaruh dari enam jenis  rumput yang disebabkan sedutan terdapat dalam kajian ini. 
Panjang akar rumput adalah berbeza untuk semua rumput, dari 0.3048 m sehingga 
4m digunakan. Keputusan faktor keselamatan menunjukkan bahawa kestabilan cerun 
cetek adalah sensitif kepada turus tekanan. Faktor-faktor keselamatan untuk semua 
rumput adalah  dalam julat 2.8800 hingga 3.1860. Nilai lebih besar dari 1 mewakili 
kestabilan cerun. Kajian ini menyatakan bahawa rumput Axonopus Compressus 
menyerap air lebih cepat daripada enam jenis rumput yang lain dengan faktor 
keselamatan 3.0670 dan bermanfaat dalam mengekalkan kestabilan tanah tidak tepu.  
 
